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Kazuo SAITO， Masahiro Y AO， Mitsumasa T AKEDA and Yoshinobu KUBOTA 
From the Dψartment 01 Urology， Yokohama City University School 01 Medicine 
Renal cell carcinoma tends to progress into the renal vein and inferior vena cava. We 
investigated 14 cases ofrenal cell carcinoma with tumor thrombus in the inferior vena cava. Surgery 
was performed in nine cases and mean survival was 53 months. Two cases are alive 8 years after the 
operation without recurrence or metastasis. The mean survival of 5 cases without operation was 7 
months. Surgical management should be considered as a benefit for RCC patients with tumor 
thrombus in the inferior vena cava. 
(Acta Urol. Jpn. 49: 457-461， 2003) 





























主訴は肉眼的血尿が4例 (29%)，疹痛4例 (29%)， 
発熱2例(14%)，食欲不振2例(14%)，全身倦怠感
l例(7%)，体重減少 I例(7%)，腫癌触知 l例

















2，659 ml (500-8，692 mI)であった.
Infrahepatic typeは10例中 6例に手術が行われた.
平均手術時間は 6時間16分で平均出血量は 1，407ml 
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であった. Suprahepatic typeは3例中 2例に手術が
行われ手術時間は平均9時間4分で平均出血量は
7，246 mlであった. intrapericardial typeはl例中 l
例に手術を行い手術時間は 6時間 10分で出血量は




















































2年 6カ月3年， IFN-y IFN-a 
IFN:インターフェロン.






























































































(Table 2). 1例は 2年2カ月と長期生存したがその
他の4例は数カ月で死亡している.
手術標本，試験開腹，あるいは経皮的針生検による





























Fig. 1. Patient 5. Abdominal CT scan shows 
the tumor thrombus did not invade 




















Fig. 2. Patient 6. Abdominal Tl-weighted 
MRI shows the tumor thrombus OCClト
pying the IVC completely. The tu-
mor thrombus invaded the IVC wall 
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